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DAIRY PRODUCTS IN THE THIRD WORLD
NUTRITIONAL  REQUIRE!|ENTS  AND DSVELOPMENT PROSPECTS
DEMAND IN THE DEVELOPING COUNTRIES: 10 MILLION T OF MILK IN 1980
Consumpt i on
tnlhereas the average annua t per capita
countries, the average figure for the
rare[y being reached in most countries
Product ion
consumption is 300 Kg in the industrialized
deveLoping countries is  50 Kg, this  average
in Afri ca and South-East Asia.
The industriaIized  countries produce 8ffi of worLd production, which is estimated
at 430 mitLion tr  giving a per capita production ten times higher than in the
deveLop'ing countnies. For severat years production in the rich countries has
exceeded commerciat  demand: the stocks of miIk powder tota[ 2 miLtion t.
The deve Lopi ng count ri e: I import requi rement s
Desp'ite the efforts to increase their production, most devetoping countries can
meet the growing demand onty by increasing imports; these have risen fron 3.4
miLLion to 8 mi[[ion jn ten years. They could exceed 10 mitLion t  in the 1980s.
The Third tlorLdrs needs in the shape of dairy products are immense. In many
countries the nutritionaL baLance and heatth of the popuLation depends on a
Larger and more stabte supp[y of these products;  hence the efforts to deve-
[op dairy production and the dairy industry.
In orden to meet these vitaI  needs, and a[so to he[p the launching of pro-
duction projects, food aid in the form of dairy products is essentiaL.
The anaLysis presented by the Commission to the Councit demonstrates that the
Communityrs po[icy on this matter is stitt  inadequate, for given t"ftp extent of
the needs and avaiLabLe suppLies of dairy products, a vo[umeofaid"'tlg 000t/v tne needs and avallabLe SuppLleS  OT oalry proouctS, a Votumeora'1o  15& 000t/v.
must be considered  a minimum. Furthermore, in order to ensure the fuIL effeit'
iveness of the aid, and to enabLe it  in as many cases as possibLe to fonm an
integrat part of deve[opment projects,  the Con:munityrs commitments must cover
seve ra L yea r s.
Europe, the onty najor suppLier of miIk products, has a major responsibiLity
in this  sphere, in which miLtions of human Lives are at stake.
1 
corq en54a-2-
CHR0NIC MALNUTRITION  = 10 milLion deaths ear
The spectacuLar famines seem to have been temporarity averted, but the pers.istence of chronic maLnutrition remains dramatic. Each year 10 miLtion people die from it  and this figure couLd reach 300 miLLjon by the end of the century. HaLf of the chiLdren in the Third t,rlorLd suffer fnom chronic maLnutrition,  particuIarly protein defic'iency.
No food can aLone meet aLI manrs nutritionaL requ'irements, of course, but miLk is the cLosest to a comp[ete food, especiaL[y  wfren enricnea by additionaL vitamins- The use of milk powder also has many advantages: i  low price for  a
h'igh protein content (36%), ease of transport and storage and a variety of uses.
DEVELOPMENT  OF PRODUCTION IN THE DEVELOPING COUNTRIES: AN ACKN0t^,LEDGED PRI0RITY
A grow'ing number of developing countries accord maximum importance to the devetop-
ment of miLk production, not onLy owing to their nutritionaL requ'inements  or in
order to'improve their  baLance of payments, but aLso ow'ing to the roLe which this
activity  can pLay in ruraI deveLopment. It  provides a means of deveLoping empLoy-
ment, divers'ify'ing agricuLture  and increas'ing the income of very poor peasants.
ALthough in certain devetoping countries ecoir:rqical factors prevent prof itabLe
product'ion,  many regions in Africa, Asia ar,rl t.atin America are suitabLe for pro-
duction at a cost comparabLe to that of the ':rveloped couqtries.  SuccessfuL
experiments  conducted on three continents  ter_:tify to this'.
In order, howeven, to canry out such projec'rr successfulLy  and take them further,
a basic prcblem must be soLved at the outset :  under present conditions the LocaI price of miLk and m'iLk products is too high for the consumers, but the LocaL dairy jndustry can deveLop onLy by providing prodi:cers with a much better income than they
receive at present. Food aid can overcome this difficulty  and heLp dairy prcjects
to get  off the ground.
FOOD AID AN INSTRUT'IEXT OT DEVELOPMENT
l
The use of mitk powder and britteroiL to neconstjtute Iiquid mjIk enahIes the unused capacities of dainies to be used, thus reducing thc initiaL  gap between demand and IocaL production,
The proceeds from saLes are reinvested in the modernization of oroduction  and
marketing faciLities,  and this  in the Long term must lead to the eLimination of the
need for aid.
The insertion of food aid into a development process requires it  to be combined
however with various forms of technicaL assistance; since the execution of 'integrated trrojects invoLves production and marketing equipment, transport, hea Lth
services and infrastructure in general, it  takes a fair[y  long iime and netessi- tates a guananteed suppLy of food aid throughout th.is period.
This is to say that the very marked fLuctu"ition in aid2 in the form of dairy pro-
ducts over recent years have seniousty compnomisecJ the effectiveness of the aid as
an instrument of deveLooment.
'See IP(7n242 on the  Operation"FLood" project in India.
Scheme for  Coordination of Dairy Development  rdas set up
then programmes for dairy deveLopment have been drawn up
count r i es.
-From an average of 270 000 t  in  1960-65, totarl aid feLL
reached 150 000 t  in 1976 and 200 000 t  in  1977.
In 1970 an InternationaL
under FA0 auspices. Since
or carried out in 33
to 76 500 t  in 1973-74, therI
I
-3-
THE DEVELOPING COUNITRIES COULD IMMEDIATELY USE 400 000 T 0F MILK POI^JDER PER YEAR
0f the 450 miLtion peopte suffering fnom ma[nutrition in the Third WorLd, only 117"
are covered by spec'ific aid programmes, under'^hich tess than 1 Kg of miLk'is
avaiLabLe per recipient per year.  If  this "ration" was increased to 3 Kg, and if
the ex'isting distribution facitities  were used, the specific aid programme couLd
aLone make use of 200 000 t  of mitk powder. If  deveLopment projects are added,the
amount which couLd be utiLized immediateLy totaLs at least 400 OCi t,  i.e.,
doubLe the foreseeabLe voLume of aid tor  1977-
THE KEY ROLE OF THE COMMUN]TYIS AID POL]CY
In the face of these requirements,  the Community, which is stiLL the ma'in prov'ider
of +id in the form of dairy products, has a speciaL responsibitity to  bear.
Its  poLicy must be improved in three directions:  the volume of aid must be
fixed at a LeveI which takes into account the extent of the requirments and
absorptive capacities; the continuity of this aid must be guaranteed; oreater
priority  must be given to specific projects.
AI D POLIC Y HAS ITS 0t^JN OBJ E "  \/ ! ; AND MUST '17 BE REDUCED TO AN OPERATION TO
The above points suffice to demonstrate that food aid pol'icy responds to vitaL
needs on the part of the deveLoping countr",es and that it  cannot be LookeC upon
as a by-;-roduct of a surpLus-produc'ing agricuLturaL poLicy.  Likew'ise, it  is  not
oossibLe to refuse to increase the voLume of a'id on the pretext that thiit  wouLd
confirm the much debated di rection taken by the agricuLturat  poLicy.
1t is necessary to recatL that,  in the case of cL:reaLs, the internationaL commu-
n'ity set a minimum aid target of 10 miLLion t  at a time when stocks were aLmost
non-ex'i st ent ?
FOOD AID OR ANIMAL FEED?
The f act that Community f ood aid in cjai ry products has its  roots in surpLuses of
these products must not be used as an argument against the use of these surpLuses
for food aid.
present stocks totaL about 1 milIion t.  Over the next few years production is
LikeLy to exceed internaL Comnrunity  demand by 500 000 t.  About haLf this  surpLus
can be commerc'iaILy exported and, for the remaining 250 000 t,  the choice is
between f ood aid ...  and p'ig f eed.  In the tr.io cases, the cost i s compa nabLe
if  the costs of storing  the powder for use as animaL feed are incLuded.
LastLy, it  shouLd be added that food a'rd, by enabLing LocaI production to get
off the ground, distribution networks to be improved and costs to be reduced, w'iLl
aLso enabLe the deveLoping countries progressiveLy to increase their  commerciaL
imoorts.ttilat r*'.'i,i.'
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LES PRODUITS  LAITIERS  DANS LE TIERS  MONDE
BESOINS NUTRITIONNELS ET PERSPECTIVES  DE DEVf LOIf EMENT( 1)
LA DEMANDE  DES PVD :  10 MILLIONS DE TONNES  DE LUT EN 1980
industriaLis6s La consommation est en moyenne de 300 kg
chiffre  moyen nrest que de 50 kg pour Les PVD, cette moyenne






ATors queT5ns Les paYs
par an et par t6te,  Le
6tant ranement atteinte
Production :
Gs p#TndustliaLises produisent B0 % dtune production mondiaLe estimee i  430
miLLion de tonnes, ce qui se traduit par une production par t6te 10 fois pLus
6lev6e que dans Les PVO. Depuis pLusieurs ann6es La production des pays riches
excdde La demande soLvabLe : Les stocks atteignent 2 Mio de tonnes de poudre de Lait
Besoins dtimportation des PVD 
=accroitre Leur production,  La p Lupant
ne peuvent faire face i  La demande croissante  que par L'augmentation
portat'ions : ceL[es-ci sont pass6es de 314 b 8 miLLions de tonnes en
ElLes pourraient d6passen Les 10 miLLions de tonnes dans Les annees
MALNUTRITION  CHRONIQUE = 10 MiLLjONS dE MOTTS PAN T
Les famines spectacuLaires  sembLent provisoirement 6cart6es. La persistance d'une
malnutrition chronique resb cependant dramat'ique :  chaque ann6e 10 miLLions drhommes
en meurent et ce chiffre pourrait atteindre 30 miLLions b La fin  du siecLe. La
moitie des enfants du tiers  monde en souffre, le deficit  en prot6ine 6tant
part'i cuL idrement grave.
its  Laitiers sont consid6'rabLes:
dans de nombriiux  pays un appnovisionnement  pLus important et pLus stabLe con-
ditionne L'6quiLibre nutritionneL et la sant6 de La popuLation. D'ou Les efforts
entrepris pour d6veLopper La production et Lrindustnie Laitiere.
pour faire face d ces besoins vitaux, mais aussi pour soutenir Le d6coLLage  des
projets de production, Itaide aIimentaire en produ'its Laitiers est indispensabLe.
LranaLyse pn6sent6e par La Commission au ConseiL ddmontre que La poL'itique de La
Communaut6 en La mati6re resbinsuffisante  :  compte tenu de Ltimportance des besoins
et des dispon.ibi tit6s  en pnoduits Lait'iers, un voLume d'..1d9 de 150-000 tonnes/an
doit 6tre consid616 comme un minimum. En outre pour que"L'aide soit assur6e de
sa pLeine efficacit6,  poun quteLIe pu'isse notamment 6tre int69r6e Le pLus souvent
possible d des projeis de deveLoppement,  Les engagements de La Communaut6  doivent
porter sur pLusieuns ann6es.
Dans ce domaine, o0 Ltenjeu stexprime en miLLion de vies huma'ines, LtEurope,
seuL grand fournisseur de produits Laitiers, a une responsabi L'ite majeure-
(1) C0M (77)540-2-
Certes aucun atiment ne peut, A Lui seuL, satisfaire tous Les besoins nutritionneLs
de Lrhomme, mais Le tait est ce qui se rapproche Le pIus dtun aLiment compLet,
surtout Lorsqutit est enrichi pan un apport de vitamines. Le recours d La poudre
de Lait presentspar aiLLeurs de nombreux avantages : plix peu 6Leve pour une teneur
prot6inique  6Levee $6 D - faciLite de transport et de stockage - utilisation
vari6e.
OeVrtOppetvtrNT DE LA PR0DUCTI0N DANS LES PVD: UNE PRI0RITE  REC0NNUE
Un nombre croissant de PVD accordent une impontance prioritaire au d6veLoppement
Laitierrnon  seuLement en raison des besoins nutritionneLs  ou dans Le souci dtaLL6gen
Leur baLance des paiements, mais 6gaLement  compte tenu du nOLe que peut jouer^
cette activitd dans le d6veLoppement ruraL : eLLe permet de d6veLoppen LrempLo'i,
de diversifien LragricuLture, dram6Lioren  Le revenu de paysans marginaux.
Si dans certains PVD Lt6cologie interdit une production  nentabLe, de nombreuses
r6gions dtAfrique, drAsie ou d'Amerique Latine se pr6tent i  une production i  un
co0t comparabLe i  ceLui des pays d6veLoppes. Des exp6r'iences  couronn6es  de succds
en t6moignent et ceci sur Les trois continents.(1)
Mais pour mener 6 bien et d6veLopper de tels projets, un probleme de base doit 6tre
16soLu au d6part : dans Les conditions p16sents Le prix LocaL du lait  et des produits
Laitiers est trop 6lev6 pour Les consommateunsl  aLons que pan aiLLeurs Lr'industnie
Laitidre Locale ne peut se d6veLopper quten assunant aux producteurs un revenu beau-
coup plus 16mundrateun  que ceLui qutiIs pergoivent actueLLement.0r  Lraide aLimentaine
permet pr6cis6ment de surmonter ce handicap et de contribuer au d6coLlage des projets
Laitiers.
LIAIDE ALIMENTAIRE INSTRUMENT DE DEVELOPPEMENT
L'utiLisation de poudne de Lait et de butteroiL poun reconstituer du Lait Liquide
permet en effet dtutiIisen  Les capacites inutiLis6es des Laiteries, resorbant ainsi
Lr6cart initiaL  entre La demande et  La production LocaLe-
Par aiLleurs Le produit de [a vente est n6investi dans La modennisation  de La
production et des moyens de commercialisation,  ce qui d terme doit  conduire
b La dispanition  des besoins draide.
Ceoendant L I insertion de L'aide aLimentai re dans un processus de d6veLoppement
suppose qulLLe so'it  combin6e avec diverses formes d'assistance technique,  ta
16aLisation  de projets integrds portant'A la fois sur Les equipements de pnoduction
et cje commercia['isation,  Ies tranfo6rts, Les services sanitaines et  Ltinf rastnucture
en g6n6ral ,  ne peut 6tre men6e r) bien que sun une assez Longuje periode et d La con-
dition que Ltapport dfajde aLimentaire soit  assur6 tout au long de cette periode.
Ctest-b-dire que Les trds fortes fLuctuations de Lraide (2) en pnoduits laitiers
au cours de ces dernidnes ann6es compromettent  gravement Lrefficacit6 de Lraide
en tant qurinstrument  de d6veLoppement.
LES PVD POURRA]ENT ABSORBER DES MAINTENANT 4OO.OOO T DE POUDRE DE LAIT PAR AN
Sur Les 450 miLLion dthommes souffrant de mal.nutrition dans Le tiers  monde,
seuLs 14 % b6n6ficient de programmes dtaide  sp6cifiques,  pt'ogrammes dont Les
disponibiLites en poudre de Lait sont inferJeurs b 1 kg par an et par b6n6ficiaire.
En auqmentant cette "ratio^" b 3 kgs, et en utiLisant Les m6canismes de distri-
bution ex'istants,  les programmes d'aide specifiques  pourraient absonben
i  eux seuls 200.000 tonnes de poudre de Lait.
un prognamme  internationaI
sous Les auspices de La
ont ete etabLis  ou
I'aide gLobaLe est tomb6e
en 1976 et 200.000
(1)Voir IP(77)?42 sur Le projet "FLood" en Inde. Depuis 1970
pour La coordination du d6veLoppement  Laitier  a 6te Lanc6
FA0. Depu'is Lors des programmes de ddveLoppement  Laitiens
compLetes dans 33 pays.
(2)Drune moyenne de 270.000 tonnes dans les ann6es 1960'65,
e 76.500 tonnes en 1973-74, puis a atteint  150.000 tonnes
tonnes en 1977.-3-
En y ajoutant Les projets de d6veLoppement  Les capacit6s drutiLisation  jmmediate
sre[6vent a 400.000 tonnes au moins, c'est-ir-dire Le doubte du voLume previsibLe
de []aide pour 1977.
LE ROLE DETERM]NANT DE LA POLITIQUE DIAIDE DE LA COMMUNAUTE
Face i  ces besoins, La Communaute qui reste La principaLe  pourvoyeuse
dtaide en produits Laitiers, se trouve investie drune responsabi Lite parti cuLiere.
Sa poLitique dojt €tre am6Lior6e dans trois directions :  Le voLume draide doit
6tre fix6 i  un niveau qui tienne compte de L'ampleur des besoins et des capacit6s
d'absorption; La continujt6 de cette aide doit Btre garantie; La priorite en faveur
des projets specifiques doit 6tre nenforc6e.
LA POLITIAUE  D'AIDE A SES OBJECTIFS  PROPRES  ET IlE PEUT ETRE REDUITE A UNE OPERATION
Les indications qui precedent suffisent"6 demontrer que La poLitique dtaide aljmen-
taire n6pond d des besoins vitaux des PVD et qutelLe ne peut 6tre consid6r6e comme
un sous-produit drune poLitique agnicoLe g6n6ratrice drexc6dents. De m6me ne peut-on
refuser Lraccroissement du voLume de I'aide sous pr6texte que ceci confirmerait
lrorientation controversd'e de la poIitique agricoLe.
Faut-i L nappeLer que, sr ag'issant des c,6r6ales, La communaut6  intennat jonaLe srest
fix6e un objectif dtaide minimum de 10 milIions de tonnes d un moment ou Les
stocks 6taient quasiment inexi stants?
A]DE ALIMENTA]RE  OU ALIMENTAT]ON  DU BETA]L?
Le fait  que la Communaut6 dispose de surpLus en produ'its Laitiers ne peut con-
stituer un angument contre LrutiLisation de ces surpLus pour Lraide aLimentaire.
Les stocks actueLs sr6lbvent A environ 1 miILion de tonnes. Au cours des orochaines
ann6es iL est probable que La production  exc6dera de 500,000 tonnes La demande
interieure. De ce surpLus, La moitie environ peut faire Ltobjet drexportations
commerciaLes. Pour le soLde, soit 250.000 tonnes, Le choix est A faire entre Lfaide
aLimentaire.", et Iratihentation des porcs. Dans Ies deux cas, Les co0ts sont
comoarabLes si Lton incl.ut Les frais de stockaqe de La poudre destin6e A LtaLimentation
anffiffil
Il  faut ajoutelenfin  que Lraide alimentaire, dans La mesure ou elle permet le de-
coLlage de La production locale, tram6Lioratjon des r6seaux de distnibution et  La
diminution  des co0ts, permettna 6galement aux pays en voie de d6veloppement
draccroitre prog_nessivement  leurs imgortations commerciaLes.